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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
तो ये बतायें िक िकस-िकस तबके के मरीज आपके पास यहां पर आते हैं और ये कुछ कॉमन बीमािरया ंलेकर आते हैं या...
मोस्टली, ज्यादा बीमारी तो फीवर, कोल्ड, कफ, ये ज्यादा हैं... मोस्टली वायरल इनफैक्शन ज्यादा ह.ै..
इस इलाके में?
हां...
तो उसका कोई कॉमन इलाज ह ैआपके पास, या मरीज की िस्थित देखकर... कैसे? आप मुझ ेजरा िवस्तार से बतायें...
नहीं, वो तो मरीज तो, जैसे पेशैंट आयेगा, उसी िहसाब से उसको, ये जरूरी नहीं ह ैिक हरेक को, हर मरीज को एक ही 
दवाई देनी ह.ै.. थोड़ा-थोड़ा वैिरएशन होती ह ैपेशैंट में... पेशैंट का ऐज क्या ह?ै वेट क्या ह?ै और उसी िहसाब से कई 
पेशैंट कोई दवाई नहीं ल ेसकते... कई गोली खाते हैं, कोई पीन ेके खाते हैं... पेशैंट पे भी वैरी करता ह.ै..
य ेआप मुझे बतायें िक कुछ लोग alternate therapies की तरफ़ जाते हैं...
हू.ं..
आयुवेर्द हो गया यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया...
हू.ं..
तो क्या कोई ऐसा िकस्सा हुआ ह ैिक वो इस्तेमाल करने के बाद, वो ठीक नहीं हुये, िफर आपके पास आये...
नहीं, बहुत सारा ऐसा होता ह,ै देिखये, एम.बी.बी.एस., we are taught medicine, this is evidence based 
medicine क्योंिक इसमें जो ह,ै जो scientifically proved चीज ह ैवही िसखाई जाती ह.ै.. कोई भी मैिडसन माकेर् ट में 
आती ह,ै उससे पहले दस-पंद्रह-बीस साल िरसचर् होती ह ैतभी वो माकेर् ट में आती ह.ै.. कौन सी दवाई कहां पहुचंती ह,ै 
क्या करती ह,ै शरीर में कौन सी बीमारी में क्या अंदर पैथोलॉजी ह,ै तो ये सब हमें िसखाया जाता ह.ै.. तो उसी के 
accordingly दवाई काम करती ह.ै.. अब वो होता क्या ह ैिक मैिडसन का इतना िमसयूज ह,ै anybody can go to the 
counter of many chemist and he can ask for any medicine.
जी...
If medicines is not used judiciously तो it may be harmful, and then we blame allopathy... तो, 
मतलब मैिडसन में we are taught के भई कैसी दवाई, िकतनी डोज़, कैसे दी जाती ह,ै िकतनी देर शरीर में रहती ह,ै कहां-
कहां से excrete होती ह.ै.. Whether it is excrete in urine, stool और आपके sweat... तो जब तक judicious 
use नहीं होगा... In other countries, those which are developed countries...
जी...
उनमें क्या ह ैिक there is judicious use of medicine. You can’t take any medicine from any chemist, 
without the prescription of doctor and here you can take any medicine.
नहीं य ेतो ऐलोपैथी का आपने कहा...
अच्छा...
मैं चाह रहा था िक एक कम्पैिरज न...
कम्पैिरज न तो...
अगर आप आयुवेर्द, होम्योपैथी और यूनानी एक तरफ और ऐलोपैथी अगर एक तरफ आप लेते हैं...
नहीं, आयुवेर्िदक में क्या ह.ै..
एक बार िफर से कर सकते हैं? भईया, ओ, ओ, रोिलंग... ओए...
 
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डॉक्टर साहब ये बतायें िक ये जो बाकी पैथीज़ हैं, या बाकी जो इलाज के तरीके हैं, आयुवेर्द हमारे देश में बहुत समय से 
रहा ह.ै..
देिखये, आयुवेर्िदक मैिडसन हम मानते हैं अपन ेटाईम में आयुवेर्िदक था... जब कोई और alternative नहीं था, आजकल 
हर चीज़ में बैटरमैंट होती जा रही ह.ै.. You can say के भई, जैसे पहले, आयुवेर्द के टाईम में, मान लो जब माडर्न मैिडसन 
आई ह,ै उसस ेपहले कई चीज ऐसी थी िक जो आयुवेर्िदक में, जो, में कुछ िलखा हुआ ह ैऔर जैसे जब हमने 
साईंिटिफकली प्रूव िकया तो it was proved to be wrong... तो ये नहीं के, मतलब, that is way of ancient 
medicine... और हर कंट्री में, जैसे रोमन ह,ै कोई रोमन मैिडसन रही ह,ै कोई चाइनीज़ मैिडसन रही ह,ै तो पहले भी लोग 
अपना ढगं स ेईलाज करते थे...that is a stage of development of medicine... you can’t say के भई अभी भी 
हम, we can compare, अब आगे-आगे अब मोबाइल भी आ गया ह,ै कम्प्यूटर भी आ गया ह,ै इंटरनैट आ गया ह,ै तो 
there is always growth... तो वो एक बार कोई रूल ने सैट कर िदया, ये नहीं िक वो हमेशा ही, टाईम के हर समय में 
आप उनको कहोगे, भई, हां ये ठीक रहगेा... अब मॉडर्न साईंस में भी कई चीज ऐसी हैं... पहले हम कोई चीज सोचते थे, 
उसके बाद उस पे इम्प्रूवमैंट हुई तो भई, हां ये गलत था, this is better, this is better, ऐसे ही treatment 
modulaties में, के पहले हम कोई ट्रीटमैंट करते थे जब कोई और बैटर आ जाती ह.ै.. तो मतलब ये नहीं िक भई इसमें 
आयुवेर्िदक में तो इतना िरसचर् नहीं हुआ ह.ै.. आयुवेर्द में जो पहले िलख िदया, अब वो कई बार क्या होता ह,ै इसमें हम, 
मोस्टली जो ह ैहम थोड़ा सा सोच के, ऐसे दवाई देते हैं ना, कोई evidence based medicine तो ह ैनहीं वो, के भई 
अंदाज़ ेसे दवाई देते हैं, के हां, ये काम कर सकती ह.ै.. और िफर बीमारी भी क्या ह,ै काफी बीमारी ऐसी हैं िक within a 
period of time वो ठीक भी हो जाती ह.ै.. िफर हम ये कह देते हैं िक आयुवेर्िदक से ठीक हुआ ह ैया होम्योपौथी से ठीक 
हुआ ह.ै.. अब वो िरसचर्, यू...एस...ए... में भी recently देखा गया ह ैिक होम्योपैथी एज़ सच कोई मैिडसन होती ही नहीं 
ह,ै य ेकोई दवाई काम ही नहीं करती ह.ै........
लेिकन िफर भी इसका प्रचलन ह ैआज?
अब िफर भी प्रचलन ह,ै वो लोग कहते हैं िक हां जी, डाबर का च्यवनप्राश खाओ, िकसी को फायदा हुआ िकसी को नहीं 
हुआ... ये भी प्रचलन ह.ै.. िकसी को लीवर की बीमारी, LIVE 52 लोग खाते हैं... कई काम करती ह,ै नहीं करती हैं... 
िकसी को पता ही नहीं ह.ै.. अब आजकल कुछ (हसंते हुये) ऐसे भी ह.ै..
नहीं, एक-एक, य ेकहा जाता ह.ै..
मतलब ये ह ैना evidence based मैिडसन तो ह ैनहीं वो... आप अगर मॉडर्न मैिडसन का judiciously use करें, और वो 
ठीक ह,ै भई खािमयां तो हर चीज़ में होती हैं... अभी modern medicine में बहुत सारी चीज ऐसी हैं, िजनका अभी तक 
भी पता नहीं...
वो क्या हैं?
जैसे बीमारी के बारे में भी... बहुत सारी चीजें, जैसे हम कह देते हैं, अब आपको बैठे-बैठे थोड़ी खुजली हो गई ह,ै एलजीर् 
हो गई ह,ै तो कई बार हम सोचते हैं इससे हो गया, उससे हो गया, तो sometime we may not be able to come to 
any conclusion... िक िकस वजह से हुआ ह ैयह... तो बहुत सारी चीजें, बॉडी का स्ट्रक्चर इतना जिटल ह ैिक अभी भी 
बहुत सारी चीजें हैं वो आदमी की समझ से बाहर हैं... and जैसे कैं सर ह,ै क्यों हो जाता ह?ै कैसे हो जाता ह?ै अभी भी lot 
of research is going on, going on…
 
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Hindi Vocabulary
Which types of patients िकस-िकस तबके के मरीज
Condition of the patient मरीज की िस्थित
Every patient हर मरीज को
Give just one medicine एक ही दवाई देनी है
Cannot take any medicine कोई दवाई नहीं ले सकते
Takes several pills कई गोली खाते हैं




Which disease is in the body शरीर में कौन सी बीमारी में
What's the pathology inside क्या अंदर पैथोलॉजी है
What kind of medicine कैसी दवाई
How much of a dose िकतनी डोज़
How is it given कैसे दी जाती है
How long it stays in the body िकतनी देर शरीर में रहती है
Where is it excreted from कहां-कहां से excrete होती है
Ayurvedic medicine आयुवेर्िदक मैिडसन
Treated in my way अपना ढगं से इलाज
Give medicine by guessing अंदाजे से दवाई देते हैं
This work can be done ये काम कर सकती है
The medicine just doesn't work दवाई काम ही नहीं करती है
Prevalent प्रचलन
Dabur chyavanprash डाबर का च्यवनप्राश
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Hindi Questions
क्या डॉक्टर को लगता ह ैिक मैिडसन का judicious use हो रहा ह ैभारत में? 
1 हाँ 
2 कभी कभी 
3 नहीं 
4 शायद 
डॉक्टर की सोच क्या ह ैआयुवेर्द के बार ेमें? 
1 यह एक आधुिनक तरीके की मैिडसन ह ै
2 यह एक दकयानूसी तरीके की मैिडसन ह ै
3 यह एक पुराने तरीके की मैिडसन ह ै
4 अलग तरीके की मैिडसन ह ै
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺗو ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﮐس ﮐس طﺑﻘﮯ ﮐﮯ ﻣرﯾض آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﯾﮩﺎں ﭘر آﺗﮯ ﮨﯾں اور ﯾہ ﮐﭼﮭ ﮐﺎﻣن ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﻟﮯ ﮐر
 آﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ۔۔۔
  ﻣوﺳﭨﻠﯽ، زﯾﺎده ﺑﯾﻣﺎری ﺗو ﻓﯾﯾور، ﮐوﻟڈ، ﮐﺎف، ﯾہ زﯾﺎده ﮨﯾں۔۔۔ ﻣوﺳﺗﭨﻠﯽ واﺋرل اﻧﻔﯾﮑﺷن زﯾﺎده ﮨﮯ۔۔۔
 اس ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯾں؟
 ﮨﺎں۔۔۔
 ﺗو اس ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﮐﺎﻣن ﻋﻼج ﮨﮯ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس، ﯾﺎ ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺳﺗﮭﺗﮭﯽ دﯾﮑﮭ ﮐر۔۔۔ ﮐﯾﺳﮯ؟ آپ ذرا ﻣﺟﮭﮯ ذرا
 وﺳﺗﺎر ﺳﮯ ﺑﺗﺎﺋﯾں۔۔۔
 ﻧﮩﯾں، وه ﺗو ﻣرﯾض ﺗو، ﺟﯾﺳﮯ ﭘﯾﺷﻧٹ آﺋﮯ ﮔﺎ، اﺳﯽ ﺣﺳﺎب ﺳﮯ اس ﮐو، ﯾہ ﺿروری ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ ﮨر اﯾﮏ ﮐو،
 ﮨر ﻣرﯾض ﮐو اﯾﮏ ﮨﯽ دواﺋﯽ دﯾﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗﮭوڑا ﺗﮭوڑا وﯾرﯾﯾﺷن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐﯽ۔۔۔ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐﺎ اﯾﺞ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟ وﯾٹ
 ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟ اور اﺳﯽ ﺣﺳﺎب ﺳﮯ ﮐﺋﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﻟﮯ ﺳﮑﺗﮯ۔۔۔ ﮐﺋﯽ ﮔوﻟﯽ ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐوﺋﯽ ﭘﯾﻧﮯ ﮐﮯ
 ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﭘﯾﺷﻧٹ ﭘہ ﺑﮭﯽ وﯾری ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 ﯾہ آپ ﻣﺟﮭﮯ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﮐﭼﮭ ﻟوگ آﻟﭨرﻧﯾٹ ﺗﮭﯾرﭘﯾز ﮐﯽ طرف ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 ﮨوں۔۔۔
 آﯾوروﯾد ﮨو ﮔﯾﺎ، ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨو ﮔﯾﺎ، ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮨو ﮔﯾﺎ۔۔۔
 ﮨوں۔۔۔
  ﺗو ﮐﯾﺎ ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﺎ ﻗّﺻہ ﮨوا ﮨﮯ ﮐہ وه اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد، وه ﭨﮭﯾﮏ ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﮯ، ﭘﮭر آپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﮯ۔۔۔
 ﻧﮩﯾں، ﺑﮩت ﺳﺎرا اﯾﺳﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، دﯾﮑﮭﺋﯾﮯ، اﯾم۔ ﺑﯽ۔ ﺑﯽ۔ اﯾس۔، وی آر ﭨﺎٹ ﻣﯾڈﺳن، ﺗﮭس از اﯾوڈﯾﻧس ﺑﯾﺳڈ ﻣﯾڈﺳن
 ﮐﯾوﻧﮑہ اس ﻣﯾں ﺟو ﮨﮯ، ﺟو ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﻠﮑﻠﯽ ﭘرووڈ ﭼﯾز ﮨﮯ وﮨﯽ ﺳﮑﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﯾڈﺳن ﻣﺎرﮐٹ ﻣﯾں
 آﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دس، ﭘﻧدره، ﺑﯾس ﺳﺎل رﯾﺳرچ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﺗب ﮨﯽ وه ﻣﺎرﮐٹ ﻣﯾں آﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐوﻧﺳﯽ دواﺋﯽ
 ﮐﮩﺎں ﭘﮩﻧﭼﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐﯾﺎ ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ، ﺷرﯾر ﻣﯾں ﮐون ﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯾں ﮐﯾﺎ اﻧدر ﭘﯾﺗﮭوﻟوﺟﯽ ﮨﮯ، ﺗو ﯾہ ﺳب ﮨﻣﯾں
  ﺳﮑﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو اﺳﯽ ﮐﮯ اﮐﺎرڈﻧﮕﻠﯽ دواﺋﯽ ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اب
 وه ﮨوﺗﺎ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯾڈﺳن ﮐﺎ اﺗﻧﺎ ﻣﺳﯾوز ﮨﮯ، اﯾﻧﯾﺑﺎڈی ﮐﯾن ﮔو ﭨو دا ﮐﺎؤﻧﭨر آف ﻣﯾﻧﯽ ﮐﯾﻣﺳٹ اﯾﻧڈ اﯾﺳﮏ ﻓﺎر اﯾﻧﯽ
 ﻣﯾڈﺳن۔
 ﺟﯽ۔۔۔
 اف ﻣﯾڈﺳن از ﻧﺎٹ ﯾوزڈ ﺟوڈﺷﺳﻠﯽ ﺗو اٹ ﻣﮯ ﺑﯽ ﮨﺎرﻣﻔل، اﯾﻧڈ دﯾن وی ﺑﻠﯾم اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ۔۔۔ ﺗو ﻣﯾڈﺳن ﻣﯾں وی آر ﭨﺎٹ
 ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﮐﯾﺳﯽ دواﺋﯽ، ﮐﺗﻧﯽ ڈوس، ﮐﯾﺳﮯ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐﺗﻧﯽ دﯾر ﺷرﯾر ﻣﯾں رﮨﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐﮩﺎں ﮐﮩﺎں ﺳﮯ
 
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 اﯾﮑﺳﮑرﯾٹ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ وﯾدر اٹ از اﯾﮑﺳﮑرﯾٹ ان ﯾوورن، اﺳﭨول، اور آپ ﮐﮯ  ﺳوﯾٹ۔۔۔ ﺗو ﺟب ﺗﮏ ﺟوڈﺷس
 ﯾوز ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﺎ۔۔۔ ان ادر ﮐﻧﭨرﯾز، دوز وچ آر ڈوﯾﻠﭘڈ ﮐﻧﭨرﯾز۔۔۔
 ﺟﯽ۔۔۔
 ان ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ، دﯾر از ﺟوڈﺷس ﯾوز آف ﻣﯾڈﺳن۔ ﯾو ﮐﺎﻧٹ ﭨﯾﮏ اﯾﻧﯽ ﻣﯾڈﺳن ﻓرم اﯾﻧﯽ ﮐﯾﻣﺳٹ وداؤٹ دی
 ﭘرﺳﮑرﭘﺷن آف اے ڈاﮐﭨر، اﯾﻧڈ ﮨﯾر ﯾو ﮐﯾن ﭨﯾﮏ اﯾﻧﯽ ﻣﯾڈﺳن۔
 ﻧﮩﯾں ﯾہ ﺗو اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮐﺎ آپ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 ﻣﯾں ﭼﺎه رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾرزن۔۔۔
 ﮐﻣﭘﯾرزن ﺗو۔۔۔
 اﮔر آپ آﯾوروﯾد، ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﯽ اور ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﯾﮏ طرف اور اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ اﮔر اﯾﮏ طرف آپ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 ﻧﮩﯾں، آﯾوروﯾدک ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﮭر ﺳﮯ ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں؟ ﺑﮭﺋّﯾﺎ، او، او، روﻟﻧﮓ۔۔۔ اوے۔۔۔
 ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﯾہ ﺟو ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯾﺗﮭﯾز ﮨﯾں، ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺟو ﻋﻼج ﮐﮯ طرﯾﻘﮯ ﮨﯾں، آﯾوروﯾد ﮨﻣﺎرے ﺑﮭﺎرت ﻣﯾں
 ﺑﮩت ﺳﻣﮯ ﺳﮯ رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 دﯾﮑﮭﺋﯾﮯ، آﯾوروﯾدک ﻣﯾڈﺳن ﮨم ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں اﭘﻧﮯ ﭨﺎﺋم ﻣﯾں آﯾوروﯾدک ﺗﮭﺎ۔۔۔ ﺟب ﮐوﺋﯽ اور آﻟﭨرﻧﯾﭨو ﻧﮩﯾں ﺗﮭﺎ، آج ﮐل
 ﮨر ﭼﯾز ﻣﯾں ﺑﯾﭨرﻣﻧٹ ﮨوﺗﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾو ﮐﯾن ﺳﮯ ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ، ﺟﯾﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ، آﯾوروﯾدک ﮐﮯ ﭨﺎﺋم ﻣﯾں، ﻣﺎن ﻟو
 ﺟب  ﻣﺎڈرن ﻣﯾڈﺳن آﺋﯽ ﮨﮯ، اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺋﯽ ﭼﯾز اﯾﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟو آﯾوروﯾدک ﻣﯾں، ﺟو، ﻣﯾں ﮐﭼﮭ ﻟﮑﮭﺎ ﮨوا
 ﮨﮯ اور وﯾﺳﮯ ﺟب ﮨم ﻧﮯ ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮑﻠﯽ ﭘروو ﮐﯾﺎ ﺗو  اٹ وز ﭘرووڈ ﭨو ﺑﯽ راﻧﮓ۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐہ، ﻣطﻠب،  دﯾٹ از
 اﯾﻧﺷﻧٹ ﻓﺎر آف ﻣﯾڈﺳن۔۔۔ اور ﮨر ﮐﻧﭨری ﻣﯾں، ﺟﯾﺳﮯ روﻣن ﮨﮯ، ﮐوﺋﯽ روﻣن ﻣﯾڈﺳن رﮨﯽ ﮨﮯ، ﮐوﺋﯽ ﭼﺎﺋﻧﯾز
 ﻣﯾڈﺳن رﮨﯽ ﮨﮯ، ﺗو ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﻟوگ اﭘﻧﺎ ڈھﻧﮓ ﺳﮯ ﻋﻼج ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ دﯾٹ از اے اﺳﭨﯾﺞ آف  ڈوﯾﻠﭘﻣﯾﻧٹ آف
 ﻣﯾڈﺳن ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮨم، وی ﮐﯾن ﮐﻣﭘﯾر، اب آﮔﮯ آﮔﮯ اب ﻣوﺑﺎﺋل ﺑﮭﯽ آ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ، ﮐﻣﯾوﭨر آﮔﯾﺎ ﮨﮯ، اﻧﭨرﻧﯾٹ
 آﮔﯾﺎ ﮨﮯ، ﺗو دﯾر از آﻟوﯾز ﮔروﺗﮭ۔۔۔ ﺗو وه اﯾﮏ ﺑﺎر ﮐوﺋﯽ روول ﻣﯾں ﺳﯾٹ ﮐر دﯾﺎ، ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐہ وه ﮨﻣﯾﺷہ ﮨﯽ، ﭨﺎﺋم
 ﮐﮯ ﮨر ﺳﻣﮯ ﻣﯾں آپ ان ﮐو ﮐﮩو ﮔﮯ، ﺑﮭﺋﯽ ﮨﺎں ﯾہ ﭨﮭﯾﮏ رﮨﯾﮕﺎ۔۔۔ اب ﻣﺎڈرن ﺳﺎﺋﻧس ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﮐﺋﯽ ﭼﯾز اﯾﺳﯽ
 ﮨﮯ۔۔۔ ﭘﮩﻠﮯ ﮨم ﮐوﺋﯽ ﭼﯾز ﺳوﭼﺗﮯ ﺗﮭﮯ، اس ﮐﮯ ﺑﻌد اس ﭘہ اﻣﭘرووﻣﯾﻧٹ ﮨوﺋﯽ ﺗو ﺑﮭﺋﯽ، ﮨﺎں ﯾہ ﻏﻠط ﺗﮭﺎ، دس از
 ﺑﯾﭨر، دس از ﺑﯾﭨر اﯾﺳﮯ ﮨﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﻣورﯾﻠﭨﯾز ﻣﯾں۔۔۔ ﻣﯾں، ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﮨم ﮐوﺋﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺟب ﮐوﺋﯽ
 اور ﺑﯾﭨر آ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﻣطﻠب ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ اس ﻣﯾں آﯾوروﯾدک ﻣﯾں اﺗﻧﺎ رﯾﺳرچ ﻧﮩﯾں ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔ آﯾوروﯾد ﻣﯾں
 ﺟو ﭘﮩﻠﮯ ﻟﮑﮭ دﯾﺎ، اب وه ﮐﺋﯽ ﺑﺎر ﮐﯾﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﻣﯾں ﮨم، ﻣوﺳﭨﻠﯽ ﺟو ﮨﮯ ﮨم ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ﺳوچ ﮐﮯ، اﯾﺳﮯ دواﺋﯽ
 دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﻧہ، ﮐوﺋﯽ اﯾوڈﯾﻧس۔ﺑﯾﺳڈ ﻣﯾڈﺳن ﺗو ﮨﮯ ﻧﮩﯾں وه، ﯾہ ﺑﮭﺋﯽ اﻧدازے ﺳﮯ دواﺋﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐہ ﮨﺎں، ﯾہ ﮐﺎم
 ﮐر ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﭘﮭر ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮭﯽ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯾﻣﺎری اﯾﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ ودن اے ﭘﯾرﯾڈ آف ﭨﺎﺋم وه ﭨﮭﯾﮏ ﺑﮭﯽ ﮨو
 ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﭘﮭر ﮨم ﯾہ ﮐہ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ آﯾوروﯾدک ﺳﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوا ﮨﮯ ﯾﺎ ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺳﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔ اب وه
 رﯾﺳرچ ﯾو۔اﯾس۔اے ﻣﯾں ﺑﮭﯽ رﯾﺳﻧﭨﻠﯽ دﯾﮑﮭﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨوﻣﯾوﭘﯾﺗﮭﯽ اﯾز ﺳﭻ ﮐوﺋﯽ ﻣﯾڈﺳن ﮨوﺗﯽ ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ، ﯾہ
  ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﮐﺎم ﮨﯽ ﻧﯾﮩں ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
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 ﻟﯾﮑن ﭘﮭر ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﭘر ﭼﻠن ﮨﮯ آج؟
 اب ﭘﮭر ﺑﮭﯽ ﭘر ﭼﻠن ﮨﮯ، وه ﻟوگ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮨﺎں ﺟﯽ، ڈاﺑن ﮐﺎ ﭼوﻧﭘراش ﮐﮭﺎؤ ﮐﺳﯽ ﮐو ﻓﺎﺋده ﮨوا ﮐﺳﯽ ﮐو ﻧﮩﯾں
 ﮨوا۔۔۔ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﭘر ﭼﻠن ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﺳﯽ ﮐو ﻧﮩﯾں ﮨوا۔۔۔ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﭘرﭼﻠن ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﺳﯽ ﮐو ﻟﯾور ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری، ﻟﯾو ﻓﻔﭨﯽ ﭨو ﻟوگ
 ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐوﺋﯽ ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ، ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐﺳﯽ ﮐو ﭘﺗہ ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ اب آج ﮐل ﮐﭼﮭ )ﮨﻧﺳﺗﮯ ﮨوﺋﮯ(
 اﯾﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 ﻧﮩﯾں، اﯾﮏ اﯾﮏ، ﯾہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  ﻣطﻠب ﯾہ ﮨﮯ ﻧہ اﯾوڈﯾﻧس۔ﺑﯾﺳڈ ﻣﯾڈﺳن ﺗو ﮨﮯ ﻧﮩﯾں وه۔۔۔
yralubacoV udrU
ﮐس ﮐس طﺑﻘﮯ ﮐﮯ ﻣرﯾض stneitap fo sepyt hcihW
ﻣرﯾض ﮐﯽ ﺳﺗﮭت tneitap eht fo noitidnoC
ﮨر ﻣرﯾض ﮐو tneitap yrevE
اﯾﮏ ﮨﯽ دواﺋﯽ دﯾﻧﯽ ﮨﮯ enicidem eno tsuj eviG
ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﻧﮩں ﻟﮯ ﺳﮑﺗﮯ enicidem yna ekat tonnaC
ﮐوﺋﯽ ﮔوﻟﯽ ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯾں sllip lareves sekaT




ﺷرﯾر ﻣﯾں ﮐوﻧﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ ydob eht ni si esaesid hcihW
ﮐﯾﺎ اﻧدر ﭘﯾﺗﮭﺎﻟﺟﯽ ﮨﮯ edisni ygolohtap eht s'tahW
ﮐﯾﺳﯽ دواﺋﯽ enicidem fo dnik tahW
ﮐﺗﻧﯽ ڈوز esod a fo hcum woH
ﮐﯾﺳﮯ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ nevig ti si woH
ﮐﺗﻧﯽ دﯾر ﺷرﯾر ﻣﯾں رﮨﺗﯽ ﮨﮯ ydob eht ni syats ti gnol woH
ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ  ﮐﮩﺎں ﮐﮩﺎں ﺳﮯ اﯾﮑﺳﮑرﯾٹ morf detercxe ti si erehW
آﯾروﯾدک ﻣﯾڈﺳن enicidem cidevruyA
اﭘﻧﺎ ڈھﻧﮓ ﺳﮯ ﻋﻼج yaw ym ni detaerT
اﻧدازے ﺳﮯ دواﺋﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں gnisseug yb enicidem eviG
ﯾہ ﮐﺎم ﮐر ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ enod eb nac krow sihT
 
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snoitseuQ udrU
  ﮐﯾﺎ ڈاﮐﭨر ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮯ ﻣﯾڈﺳن ﮐﺎ ﺟوڈﺷس ﯾوز ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﺑﮭﺎرت ﻣﯾں؟
  ﮨﺎں 1
  ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ 2
  ﻧﮩﯾں 3
  ﺷﺎﯾد 4
  آﯾوروﯾدا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﯽ ﺳوچ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  ﯾہ اﯾﮏ آدﮐﮭﻧﮏ طرﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﻣﯾڈﺳن ﮨﮯ 1
  ﯾہ اﯾﮏ دﮐﯾﺎﻧوﺳﯽ طرﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﻣﯾڈﺳن ﮨﮯ 2
  ﯾہ اﯾﮏ ﭘراﻧﮯ طرﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﻣﯾڈﺳن ﮨﮯ 3
  ﯾہ اﯾﮏ اﻟﮓ طرﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﻣﯾڈﺳن ﮨﮯ 4
دواﺋﯽ ﮐﺎم ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ krow t'nseod tsuj enicidem ehT
ﭘرﭼﻠن tnelaverP
ڈاﺑر ﮐﺎ ﭼﯾوﻧﭘراش hsarpnavayhc rubaD
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